Utah State University

DigitalCommons@USU
Er

Bee Lab

1-1-1886

Souvenirs Entomologiques
J. H. Fabre

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.usu.edu/bee_lab_er
Part of the Entomology Commons

Recommended Citation
Fabre, J. H., "Souvenirs Entomologiques" (1886). Er. Paper 216.
https://digitalcommons.usu.edu/bee_lab_er/216

This Article is brought to you for free and open access by
the Bee Lab at DigitalCommons@USU. It has been
accepted for inclusion in Er by an authorized
administrator of DigitalCommons@USU. For more
information, please contact digitalcommons@usu.edu.

Fabre,

J. H.

1886.
Paris,

Souvenirs entomolo giques [Ento mological memoirs].
(3rd ser.)
France, 1886. 433 p., illus.
[Translation
of p. 108-109, 218-220]

Pa ges 108-109
In July, I split lengthwise the ehds of the brier in which Osmia tridentata nests.
In the row of cells,
the lower ones already have the cocoon of
Osmia; the upper ones contain the larva which has finished
eating its provisions;
the terminal ones have intact provisions
with the egg of Osmia.
This egg is cylin drical,
round at the two ends and diaphanous white in color,
and has a length of four to five millimeters.
One end rests obliquely on
the jelly in such a way that the other is raised some distance
from the honey.
By increasing
my visits
to recent cells,
I made valuable findings
some ten
times.
On the free end of the egg of Osmia is fixed another egg, completely
differ ent in form, white and diaphanous like the first,
but much smaller,
more narrow, obtuse at one end and rather roughly conical at the other.
It
measures 2 millimeters
in length by one-half millimeter
in width.
It is
unquestionably
the egg of a parasite
- a parasite
that struck my attention
because of its strange way of setting
up its family.
It hatches before that of Osmia.
Upon being born, the tiny larva begins
to drain the rival egg, the top of which it occupies,
far from the honey.
The extermination
is quickly noticeable.
We see the Osmia egg which becomes
turbid,
loses its brillancy,
becomes flaccid
and shrivels.
In t,~enty-four
hours it is only an empty case, a crumpled film.
All competition
has been
removed, and the parasite
is master of t h e house.
The young larva was rather
active in destroying
the egg; it explored the dangerous object which had to
be gotten rid of as quickly as possible;
it raised its head to choose and
increase the points of attack;
now, lying lengthwise on the surface of honey,
it does not budge, but the rippling
flow of the di ge stive tract shows its
greedy consumption of the provisions
accumulated by Osmia. In two weeks, the
jelly is exhausted and the cocoon woven. It is a rather solid ovoid, of a
very deep pea brown - characteristics
that immediately distinguish
it from
the cylindrical,
pale cocoon of Osmia. Hatching occurs in April and May.
The answer to the enigma is finally
known. The parasite
of Osmia is Sapyga
E_unctata, V. L.
Pages 218-220
Does the reader recall Sapyga punctata,
[which is] a parasite
of Osmia
tridentata?
Does he remember the spindle[-shaped]
egg implanted on the
cylindrical
egg of Osmia? This is the object of my observ a t i on. My finding
was unique.
It is true t hat I had at my disposal rather numerous cocoons
of Sapyga and also larvae busy in eating the jelly of Osmia, but I had only
a sin gle parasitic
egg, laid the same day, in the highest cell of the series;
and an even more annoying circumstance was that I still was ignorant of
larval dimorphism, which Anthrax and Leucospis were to disclose to me later
on. My attention
not having been aroused at this point, I suspected rather
than scrupulous~
saw; moreover, the glass tube in which I had put in safety
t he open end of the brier in order to learn what the peculiaregg attached
to that of Osmia would become, made a thorough exa.inination di ff icult for me.
While waiting for a new stroke of luck to make it possible for me to return
to an observation
[that was] too brief,
I copied as such the r esult entered
in my r ecord of notes.
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July 21, the parasitic
egg hatches on that of~,
the appearance of
which has not changed. The young worm that comes out of it is white, diaphanous and legless.
Its head is clearly separated from the body by a constriction, and has very short, fine antennae.
I do not recognize at all the usual
shape of a h;ymenopteran larva.
What is it? I am inclined to think that it
is a coleopteron.
The animalcule is rather active; it struggles,and
drops
and raises by turns its anterior half.
It nibbles the Osmia egg, which I see
wither, collapse and then become a flaccid film, on which the newly born
[ organism] stirs .. On the 26th, I no longer see any trace of the egg, and the
parasite under goes a molt.
Then rrzy- doubts cease: I have before rrzy- eyes a
hymenopteran larva, which, motionless from now on, begins wit h the jelly of
Osmia. 11
My documents are limited here. However brief they may be, they affirm the
fundamental features of larval dimorphism. The animal issuing from the egg
is active, but the one t hat eats , the jelly is not.
The initial
form is so
little
nenriniscent of a hymenopteran larva that I am at first misled and think
of a parasitic
coleopteron.
My ideas on the nature of the proble matic creature are settled only after the molt. The shape that I have become accustomed
to in the Hymenoptera then proves unquestionable.
Hence, this molt is not
simply a renewal of the epidermis, but is also a transfiguration.
With a
change in function, the organism changes also.
My regrets are keen that I
did not follow more closely a metamorphosis which I was not expecting at all;
however, I saw enough to conclude that Sapyga punctata has larval dimorphism.
The role of the primary larva is to destroy the egg which would make competition for it.
This is the way the primary larva of Sitaris acts; the primary
larva of Leucospis also acts in this way, with the aggravating circumstance
that the latter destroys the eggs of its own race.
What atrocious fights
there are to satisfy the belly, and what base combinations!
An animalcule,
knowlingly armed for war, leaves the egg in order to exter minate what will
restrict
it in the future; it is expressly made for this trade as premature
killer and acquits itself of its task perfectly.
Once it has committed its
crime, it is transformed into a pacific consumer.
[ADS]
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minN' Je parn sitirn1c. Dans cr.rlai lis ca::, J'animai n 1lt\
chang er de ré g ime, de la proie passer à la nourriture v~gélalc, cc qui bouleversait de fond au comble le~ phu
intimes caractère s de son Nrc. Quo tlirions-nous 1l11
loup
renonçant mi rnoulon pour paitre l'h erbe, r,ur lcs conseils de la paresse? Les plns tlm,!rnircs rccukraitnl ,k--.
vant l'absmclc hypoth~sc. Et cepc•n(!..nt 10tr.1nsf,1rmi~n11,
nons y -:on,lu it lonl droit. Eu ,·oici nn exemp le.
En juillet, je fonds en Ion;; le~ Lou!s ile ronc,, oi, ni-

difie l'Osn1ic trid cn têc- Dans la file tÎi.~ c~l!nll•s. lt' S inft, ..
rie ures ont dl j à le cocon d0 ro~n,ie; h.!~ su1,l·ri1.•url':ot
contienne nt la larve achev.:ml.de consümllH!r is(•s prn\'i.'
s ion s ; les tcrrninQ\,;s ont le;; \'ÎH•!s in lad:. /l.\"t:'C l'.i~uf ,li!
l'Osmic. Cet œuf est cylinill'iqnc , arrnnd i nux ,l,•ux ,,:-,:.
trérnit.és,· d'un l1lanc di:tpltane, et mesure 1lt11p1nlr1• !1
ci1HImillimètres de lon 0 u,,ur. Par un haut, il repO">
•l ol:!i•
quemcnl sur la p:\tée, .Je fai;on <pl'.:rautrn !,out r.o rd;:,·o
à quelque distance <lurnil'l. Or, c·n multil'liaul nw~ yj.
' sites anx celluh:3 rée en les, 1111,) dirni 111
! ,le foi:. j'ni fail
rencontre précic11sc. Su r le hout libre de l'u•ufde l"O,rni...,
,/ un mitre œuf est fixé, tout ,.lifféï1•11
l de forme, Ll:rnr, cl
,JiQphanc comme le premier, m:ii,; hcaucoup 1,tu~{H!lÏI,
plus étroit, obtus Ztune extrémité et a~scz Lrus'lucmcnl
·con ique Z1l'autre . l i mrsure 2 m illimètr e~ ,fo Ion;:;u•:ur
sur demi-millimètre Je hr;;cu r. C'e~t l'œ11fd'un 1,ar.1,ir.,
incontcstablcnw nt, para ~ite •111i
sïmpo r-c ;l mr,n n!lcnti,,n
par sa curieuse rn,,thodc d'installer sa f;:imillc.
·
Il _t'.·clot
nvanl Cl·lui de l'O smic. Aus~it,'.,tni::", fa min11~
c.ule brvc se met :1tarir l'œur ,Î\'.:il, (font dl,~ û<.t::1; .., le
haut, loin du miel. L'cxtc-rmin:i.1ion i:st r.11,i,l(•nwnt ~l-f1 •
sibl,,. On YüÎl 1\-ruf ,le l"!),-mic •JHÎ ~c tr,,ul,l,~, z,,.-r,l,,,n
hrilla'nt, dcyicnt ifasqne cl se ri ,l.-. En vin;;t-<111.:-.!ro
1
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!.,-ur, ·•, C•! 11-._:-.l1,lus qu"une ëaine vi,lée, une pclliculo
d,i:! ,,1m•:(!. \" ,,ila. tout.~ concurrence écartée ; le parasite

111
.,it r,i ,!,~ c,;a ns. l~'.\j<:unc lan ·c détruisanl l'œuf
clic c:-iplorail ln chose clangNcu so
,J,,111ii irn;,orlait ,Je 11c,léharras ser nu pin s , ·it,J; r.llc rc!,:,:i·l l:1 lt':tc p•Hir d1oisir cl multiplier 1,•s points 1l'nl1:.,;u,i; m:iintcnanl, coucht'.,c de son long à la surface clu
mi•·I, dl•! n<!liou:;c 1,lus; mai:; au flux:ondulènx: dn canal
,Ji::,•,tir, 11,,rc,•rm11altson avi,Je consommation des vin-es _
:111
n,~,:~ p:ir rosmic. En deux: scmairws, la p,\léc csl
,-i,ui,;,,. cl J,) cocon s11tisse. C"est 1m ovoïde nssc1. forme,
d'1111l,rnu ,"1 poix trè fi foncé, caractères <p1i l,J font aus,;1,·,1
ili,;tin;, tll'r ;!11 cocon cylin1lrirpie cl pille 1lol'Osrnic.
o:•l

;! .) ,t .1« ,:.1:ncti,·c;

1;,·.r10,io11a li,m en anil, mai. Le mol de l't:·nig mo esl
,·nliri .-01111 11. L,i parasite ,fo l'Osmic est le Sapy7a pu11cr,:1,,,\", L.
Or, oil class,•r l,•1lil liym,:noplère, vrai parasite dans
(nuit, b ri;;ucnr .!11t,·rm ~' c·-c,;l-il-dire co11sommalcur
,!,,,. 1•ro,·ision:. ,l'a11trni? !;on aspect général cl sa struc1ur,, ,•n fonl un g,•nre voisin ,.le,; Scolies pou1· lout rc;,:;ml ,p1d,p1c peu familiari s,! a\·cc les formes cnlomolo1-=i,p1t's.l>'aillt·ur~ les maitres en taxonomie, si scrupuleux
,!an~ la t·omparaion des caractères, s'accordent à placer
1,·~:--apygc~ r,la suilc des Scolies, 1111
peu a\·an t les Mutil!t•:<.I.,,,. s~olies ,·iyent de proie, les l\Iutilles aussi . Lo
p.ua silc de l'Osmic, s'il dérive réellement d'un ancêlro
lran:<fonn~, n donc pour origine un mangeur de chair,
lui •111imaint('nant est mangeur de miel. Le loup fait
l'ln~ ,pic dc,·cnir nioulon .: il se convertit en consomma- ·
lem· de sucreries. Du gland de chêne ne sortira jamais
un pommier, dil q11elquc part le gros bon sens de Franldin. ld la p assio n de la. confiserie devrail sortir do
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minucr les vivres. To ul ,euf ri,nconlré est mC'urlri de
la clcnl. Les germe s fanés que je vois bien lût apri.•sla
prcmièro éclosion, ont péri de la sorte , Yictimcs 1l'u11
atroce droit d' aînesse. Par cc Lrigarnlas-c, l'::111i
rnalc11h,
se trouve enfin unique mallrc des victuailles; il quille
alors son costume d.'exlerrninalcur, son casriuc de corne,
son armure de pi<]llants, et dc\·ient l'animal,\ peau lisse,
la larni seconda ire qui, pai siblement, tarit l'outrn <lè
graisse, but finttl <lesi noirs forfaits.
Les Leucospis, apri .:s les ·..\nlh rax, viennent <le non~
montrer combien h lar ve primairo s'éloi.:;1rn,pour les
fondions remplie s non moins (l!lC llour la forme, ile la
larve qni lui su cci.:<le. Chez les uns , elle perpètre des
fratricides pour écarlcr des c0Hcu1n,nti; qui lui <lispule•
raient une ration insufn s:rnle pour <lcux; chez les autres,
clie prend possession dl!s vi;-rcs i, lmYcrs des obstacle~
qu'elle seule peut surmonter. Si inwmplct <piesoit encore lo chapitre de hio lo;;1c dont j e trace aujourcl'hni
les premiers linfomcnts, il dc·.'icnl très prol>al,le, nprci
ces <lcux exemples, que les atlri1rntions de la larrn
primaire 1loi\'cnt être tri:s rnri,]cs suiYant les mœurs, lrs
manières de vivre <le l'insecte. A l'appui <le mes pré\·Î·
sions, je dispose d'un troisii.:mc cas, malhcurcuscmeul
trop peu circonslaHcié.
Le lecl eur SC rapp elle+il 1:).Sapyge ponctuée, parasite de l'Osmie triilenlt'.!e?A-t-il gardé som ·enir <le ccl
œuf en fu;cau implanté sur l'œuf cylindrique <le l'Osmic? Voilà mon sujet d'observation. )fa trouYaille élail
11ni'luc. Je disposais, il est vrni, <l'assez nomLr.::ux
cocons de Sapyge, ou bien de lo.rves occupées à mangér
la pt,lée de l'Osmi e, mais je n'al"::iis <,u'un seul Œuf pa•
rasitc, pondu le jour m,:mc, dans la cellule la 11lus él_1•
-· -
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,-1-e,!,,h s•:ric; cl circonstance
r,r,,
.,,,,.lt: ,li morphi sme larvaire,
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pins faclwusr, j'ignorais
que devaient n11• révl'lcr
1,111,ta roi L\nthrax cl 'Je ~•~ucospis. ~Ion attention n 'ét:rnt l'a" 1hcillér. ~ur cc pi)inl,, j'ai cntrcrn plutùt que
~r.ru1,11l,:uscmcnt vu; r.n ou!re ; le tube ,le verre oit j'ani , rnis en sûre té le bout de ronce ounrl pour npprrn•
,ln: ci: '}Ue deviendrait l'œu f singu lier fixé sur celui do
rO , 111i
e , me rendait difficile un minutieux examen. En
att,·11,hnl qu'une nouvell e bonne fortune me pr.rmctto
d,,rcrcnir . sur une ohscn , 1tion trop r-ommairc, je transrris :..i 11uelle résultat' con sig né dans mon reg istre do
11
0 1,•s.
" Le 21 juillet, l'œuf para site <.1clôl sur celui cle l'Os111i,•
.cloul l'a spect n'a pa s chan 0 é. Le j eune ver qui rn
pruric•nl t•sl lilanc, 1liapliane, apode. Sa tt'!te est nettement
~c'·parée du corps par un ét rang leme nt, et porte de très
c•ourtes cl fines ant enne s. Je ne re connai3 pas da tout
l'habituelle conformati on cl'unc larve d'hyménoptèrc .
Q111\ sera-cc donc? Mes idé es se portent vers un coléo•
pli·rc. L'animal~ulc estasse,. actif; il se démène, il aba isse
l'l l'l'lèvc tour -à tour sa moitié antérieure. Il mordill,)
l'œ11f,Je l'Osmic, que je vois se flétrir, s'affaisser, puis
· 1l1'n'11Îr pellicule flasque sur lacp1cllc le nouveau-né
s'.1gitc. Le 2G,je ne vois plus trace de l'œuf, ·el le para~itt, t'prouYo une mue. Alors mes doutes cessent: j'ai
hirn sous les yeux une larve d'hym6noptèrc, qui, désarmai~ immobile, commence la pàt6e de l'Osmie. 11
Là se bornent mes docum en ts. Si laconiques qu'ils
soi,•nt, ils affirment les traits fondamentaux: du dimorphisme larvaire. L'animal iss11 do l'œuf est o.c-.tif,celui
qui mange la pillée ne l'esl pas. La forme initiale rappcllo
si peu une lan·c d'hyménoplère, que je suis tout d'abord
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déronto cl quo mes soupçons .se portenl sur nn coléoptère para site. ;\[es idées ne sont fixées snr la nalnrn
do l'ètro probl émntir1ue qu'apr ès la mue. Alors se11l1•menl se monlre indiscutable la conformàtion à laq1wllo
les hyménoptères m'ont hnbitn6. Cello mue n'est 1lonr.
pns un simple renouvcl~emcnl d'épiderme, c'est aussi
une transnguralion. Ln fon'ction changeant, l'organisme change aussi. l'IIes regrets sont vifs de n'arnir
pas suivi de plus près une mélnmorphoso à laqnrllc
j'étais fort loin cle m'allcndrc; n'importe, j'en ni \'Il
assez pour conclure nu dimorphi sme larvaire do la Sa- 1 1
pygc ponctuée .
t
\
Sa lar\'c prim aire a pour rûle de détrui:rc l'œuf qni
luï ferait concurrence. Ainsi agit la larve p1·imnirn de~
Si Laris; ainsi agit ln larve primaire des Leucospis, nwr.
celle circonslan co ag-gravanlc riuo celte dernière 1lélr11iL
les œnfs de sa propre race. Quelles atroces lullcs pour
les snlisfoclions du ventre, quelles noires comhinnison~ !
Un animalcule, sa\'amme nl armé en guerre, · sort 1l1!
l'œnf pour extermine r qni le gènerail dnns l'avl'nir; il
esl fait expresiémenl pour cc métier clr. tueur pn~cor.1!,
cl il s·acqnillc de sa Uche it la perfection. Son 11•11\·re
de mort perpétrée, il se tran sfigure en consom111alc11r
pac.ifiquc. •
·
·
Je termine par un insecte qni ~éscrvc apparcmm,•nl .
aux recherches futures de curieux rlétails de mœ11rs. 1.1!
2-~ aoùt, en fouillant aYec la hl·che les ni,ls tir. l°/Jq/i,.:f115
se:rci11ct11s,
dans les alluvions de l'Aygucs, j'~xl111111•:
quelques crllules en terre, parfaitement inta,:te~, ~:.11"
nitcnnc trace d'clfraction, cl qui néanmoins i:,,111i,-11Ill'Ill rhà.-unc deux habitants. l'un ,1,!Yl)rantel rau!r,·
dérnré. Le dévoré cî f la lar\'c de 11Ialicle.' ayaut adu:,·li
1

